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S:叡ノ浦, P:池, B:砂州, I:池塚礫岩層。
第3図b. †印:池塚礫岩層。
五島のbea.chrockについて(そのI)















































































































































































































































































































































































































































































BEACHROCK IN THE GOTO ISLANDS
By
K. TACHIBANA
Though beachrock has not so far been known in the Japanese Islands
excepted with the southern islands of Kagoshima Prefecture, the writer un-
expectedly discovered it from Narushima (lat. 32°51′N. and long 128°53′36″E.)
in the Goto Islands of Nagasaki Prefecture. Coral reefs with which beachrock
is frequently accompanied have not been seen in the Goto Islands. The beach-
rock is a statified calcareous conglomerate firmly cemented by calcareous shell
sands, being found in the intertidal zone of a beach. The strike is various
with the dips of a gentle angle as shown in figure 9 of the Japanese text.
In this paper the writer described beachrock based upon the field investi-
gations and discussed the process of of cementation of beachrock. This recent
calcareous conglomerate was named the Ikezuka conglomerate bed. It seems
to have been formed about three to four thousand years ago as the writer




Fig. 1, 3, 8.礫岩層は非常に堅くセメントされ,海浜礫が白っぽいのに対して,柄々色が帯黒
複色に着色されている｡礫岩層の上にはあまり海浜礫は載っていない0
Fig. 2.礫岩屑の堆積面を示す｡礫の大きさは比較的そろっていて, 3-5cm位である.
Fig. 4.礫岩層はケスタ状になり,何枚も重なっていて,走向･傾斜は明らかに認められるo
Fig. 5.礫岩層の屈理を示す｡礫は陶汰されて,大きさが可なり良くそろっている｡
Fig. 6.礫岩屑の礫を取り去った跡を示す｡生症状の細長い空隙がある｡
Fig. 7.池と-マジンチョウの自生状態を示す｡小さな堂の裏には時代未詳の墓石があり,附
近に人骨が埋葬されている｡池の左側の砂州には海浜礫が打ち揚げられて被覆している｡左手
前の畑の左には貝殻が散乱して貝塚と考えられるものがあり,池の向側の畑地にも同様のもの
がある｡
Plate II
Fig. 1.大串湾と池塚の海浜の礫岩屑を示すo
Fig. 2-ll.縄文期の曽畑式土器で,何れも礫岩の基質中に固結していたものである｡ 4と10
のものには礫が附着する｡ 5の土器の表面は稀塩酸で少し溶けて,白い滑石の混在しているの
が明らかに見られる｡何れも原寸大である｡ ×1
Fig. 12-13.海塚の海浜は干潮時に露出し満潮時に海浜面下に没する｡礫岩層の走向が次第に
変化しているのがわかる｡左手の土手状の部分が砂州に相当し,この裏手に池がある｡
Plate I
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